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   We report 2 cases of renal cell carcinoma which rarely occur as multilocular cystic masses. 
By means of echography, both cases were discovered as abnormal shadows occupying the middle 
portion of the left kidney. Using computerized tomography and selected renal arteriography, we 
tried to obtain an accurate  dia;nosis, but few specific malignant findings were gained. Finally, 
we made the histopathological diagnosis. In addition, we concluded by careful pathological exam-
ination that they were multilocular cystic growths. It was difficult to differentiate them preoper-
atively from multilocular cystic nephroma. Both patients are still alive without tumor recurrence. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 36: 437-441,1990) 
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Fig. 1. Case 1. CT scan showing left renal 






































































は,腫 瘍と思われる部位 にlipiodolが停滞 してい




































病 理組 織学 的所 見:嚢 胞 壁 は 明 る い胞体 を もつ 異型 筋注 が 開 始 され た.1989年3月1日 現 在,再 発 は 認 め
細胞 よ り形 成 され,正 常 腎 組 織 に接 して い た.ら れ て い ない.
以上 よ り多 房性 嚢 胞 状 腎細 胞 癌(pT2pN。M。pV。, 考 察
Robson分類,stageII,淡明細 胞 型)と 診 断 した.
後療 法 と して ス ミフェ ロ ン(IFN一α)300万単位,連 日1977年 よ り1989年3月まで,群 馬 大学 泌 尿器 科 で86
Tablel.CasereportsofrnultilocularcysticrenalcellcarcinomainJapan
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